Northern Illinois University

Huskie Commons
500 African Voices

Other Faculty Publications

2022

Entry Nr. 131 Molly
Aaron Spencer Fogleman
Northern Illinois University, aaronfogleman@niu.edu

Robert Hanserd

Follow this and additional works at: https://huskiecommons.lib.niu.edu/history-500africanvoices
Part of the Africana Studies Commons, African History Commons, African Languages and Societies
Commons, American Studies Commons, Caribbean Languages and Societies Commons, Digital
Humanities Commons, English Language and Literature Commons, Latin American History Commons,
Missions and World Christianity Commons, Other French and Francophone Language and Literature
Commons, Other German Language and Literature Commons, Other Spanish and Portuguese Language
and Literature Commons, and the United States History Commons

Recommended Citation
Entry Nr. 131 Molly, Huskie Commons, Northern Illinois University, Fogleman, Aaron Spencer and Hanserd,
Robert, 500 African Voices,
https://huskiecommons.lib.niu.edu/history-500africanvoices/111

This Oral History is brought to you for free and open access by the Other Faculty Publications at Huskie Commons.
It has been accepted for inclusion in 500 African Voices by an authorized administrator of Huskie Commons. For
more information, please contact jschumacher@niu.edu.

1

Aaron Spencer Fogleman and Robert Hanserd (eds.), Five Hundred African Voices: A Catalog of
Published Accounts by Africans Enslaved in the Transatlantic Slave Trade, 1586-1936
(Philadelphia: American Philosophical Society, 2022).

Catalog number:

131

Name(s) of African providing account:

Molly

Date account recorded:

1791

Date account first published:

1913-1917

Date of entry creation or last update:

7 March 2022

Source:
Account included on p. 8-9 under the date 16 July 1791 within “Paramaribo Diarium,
July-December 1791,” printed on p. 8-11 in section 3 of vol. 3, Part 3.3 of Die Mission der
Brüdergemeine in Suriname und Berbice im achtzehnten Jahrhundert. Eine Missionsgeschichte
hauptsächlich in Auszügen aus Briefen und Originalberichten, edited by Fritz Staehelin.
Herrnhut/Germany: Verlag C. Kersten in Paramaribo [Suriname] im Kommission bei der
Missionsbuchhandlung in Herrnhut und für den Buchhandel bei der Unitätsbuchhandlung in
Gnadau/Germany, (1913-1917).

Comments:
The missionary noted (p. 9) that Molly could speak the local language of Black people only in a
broken fashion. (“Sie konnte die hiesige Negersprache nur gebrochen reden.”)
Text of Account:
Original German –
p. 8:
“Den 16. brachte Schw. Johanna eine Negerin zu uns, die etwa vor 6 Wochen durch einen
Sklavenhändler hierher gebracht worden. Letztere erzählte von ihrem Schicksal folgendes: Sie
sei als ein kleines Mädchen von Guinea nach Antigoa gekommen, habe die Brüder in St. Johns
predigen hören und sei durch Br. Brown mit Namen Molly getauft worden und sei auch zum
Abendmahl gegangen. Vor dritthalb Jahren sei sie mit ihrer Herrschaft nach St. Euchstachius
gereist und habe ihren getauften Sohn Hiob mitgenommen. Nach dem Tode ihrer Herrschaft sei
sie auf ein Sklavenschiff verkauft und nebst ihrem Sohn hierher gebracht worden. In St.
Eustachius habe man sie auf die Nachricht, daß sie eine Christin sei, in die kathol. Kirche führen
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wollen, wo aber das nicht zu finden gewesen, was ihr Herz gesucht habe. Schw. Johanna hörte
sie öfters Verse singen, die sie in Antigoa gelernt hatte,
p. 9:
machte sich mit ihr bekannt und erfuhr, daß sie zwar sehr betrübt sei, daß sie in Antigoa alles
und selbst ihren Mann habe verlassen müssen, daß sie aber über eine Sache ganz untröstlich sei
und dieses war, daß auf der See beim Aufmachen ihrer Kiste ihr Taufschein durch den Wind
wegegeweht worden und verloren gegangen sei. Sie war vor Freude fast außer sich, da sie
vernahm, daß auch hier Brüder sich befänden, die sich auch der Neger annähmen und eine aparte
Kirche hielten; umsomehr aber bedauerte sie den Verlust ihres Taufscheins. Sie erinnerte sich
nocht mit vieler Lebhaftigkeit an die Antigoa waltende Gnade und wie ungemein zahlreich die
Sonntags-Versammlungen wären. Auch erzählte sie, was ihr Br. Brown zum Abschied gesagt,
sie solle nähmlich mit den Wegen des Herrn nicht unzufrieden sein, sondern alles aus seiner
Hand annehmen, und wenn sie sich recht treulich an Ihn halten würde, so werde er sie auch
durchzubringen wissen.”

English translation (Aaron Spencer Fogleman, 2022)

uncorrected

“On the 16th Sister Johanna brought a Negress to us who had been brought here by a slave dealer
about six weeks ago. The latter [the African woman] described her fate as follows: She was
taken as a small girl from Guinea to Antigua, where she heard the Brethren [Moravian
missionaries] preaching. She was baptized with the name Molly by Brother Brown and began
participating in the Lord’s Supper. Three and one-half years ago she traveled with her master to
St. Eustachius, taking her son Job with her. After her master died, she was sold on a slave ship
and brought here with her son. While on St. Eustachius someone who had heard that she was
Christian tried to bring her into the Catholic Church, but this was not going to happen, as it was
not where her heart lay. Sister Johanna often heard her singing verses learned on Antigua and so
made her acquaintance and learned that she was very sad because she had to leave everything in
Antigua, including her husband. In one matter she could not be comforted at all: While at sea
when she opened her chest the wind blew away her baptismal certificate, which was lost. She
was beyond herself with joy when she heard that the Brethren were also here and that they also
took in Negroes and held a separate church. This made her regret losing her baptismal certificate
even more. She remembered with great zeal the grace administered on Antigua and how
uncommonly large the Sunday gatherings were. She also told about what Brother Brown had
said as she departed, namely that she should not be unhappy with the ways of the Lord, but rather
take everything from His hand. If she would remain true to Him, then He would show her how to
endure everything.”
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